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生物作用と分子治療への展開－．Bio Clin．2015 Feb；30(2)：135-9. 
5) 小川良平，森井章裕，渡辺明彦，近藤 隆．実験講座 臨床応用を目指した超音波遺伝子導入の検討. Surg Fronti．2015 
Mar；22(1)：73-7. 
6) 近藤 隆．物理学的ストレスによる生物作用と治療応用－活性酸素の役割を考える－．福岡医誌．2015 Sep；106(9)： 
247-53. 
 
◆ 学会報告 
1)  Uchiyama H, Zhao QL, Andocs G, Nojima N, Takeda K, Ishikawa K, Hori M, Kondo T. ESR-Spin trapping and flow 
cytometric studies of free radicals generated by cold atmospheric argon plasma in aqueous solutions and intracellular milieu. 
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rafts). The 32nd Annual Meeting of the Society for Thermal Medicine; 2015 Apr 14-17; Orland. 
4)  Rehman MU, Jawaid P, Zhao QL, Narita K, Katoh T, Shimizu T, Kondo T. Spiruchostatin-B, potent histone deacetylase 
inhibitor enhances radio-sensitivity in human leukemia cells by Fas-mitochondria pathway. The 15th International Congress of 
Radiation Research; 2015 May 25-29; Kyoto. 
5)  Zhao QL, Rehman MU, Igarashi Y, Kondo T. The lysolipin I enhances radiation-induced apoptosis. The 15th International 
Congress of Radiation Research; 2015 May 25-29; Kyoto. 
6)  Jawaid P, Rehman MU, Zhao QL, Li P, Miyamoto Y, Kondo T. Dual effects of platinum nano-particles on cell death induced by 
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May 25-29; Kyoto. 
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12)  Andocs G, Rehman MU, Zhao QL, Tabuchi Y, Kondo T. Comparative study of bioeffects by radiofrequency heating and 
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16)  Tabuchi Y, Yunoki T, Kondo T. Genes responsive to hyperthermia in cancer cells. The 15th International Congress of Radiation 
Research; 2015 May 25-29; Kyoto. 
17)  Kagiya G, Ogawa R, Hatashita M, Tanaka Y, Yamashita K, Nakamura M, Ishii A, Sejimo Y. Development of non-invasive 
real-time imaging system of hypoxic cell apoptosis. The 15th International Congress of Radiation Research; 2015 May 25-29; 
Kyoto. 
18)  Andocs G, Rehman MU, Zhao QL, Tabuchi Y, Kondo T. Comparative study of bioeffects by oncothermia and conventional heat 
treatment. 33rd Conference of the International Clinical Hyperthermia Society; 2015 Jul 10-12; Nidda, Germany. 
19)  趙 慶利，Rehman MU，五十嵐康弘，近藤 隆．微生物産物 Lysolipin I による放射線アポトーシスの増感．第 17 回
癌治療増感研究シンポジウム；2015 Feb 6-7；奈良. 
20)  Li P, Zhao QL, Wu LH, Jawaid P, Jiao YF, Kadowaki M, Kondo T. Dual effects of isofraxidin on physical stresses-induced 
apoptosis in U937 cells. 第 17 回癌治療増感研究シンポジウム；2015 Feb 6-7；奈良. 
21)  Rehman MU, Jawaid P, Zhao QL, Narita K, Katoh T, Shimizu T, Kondo T. Therapeutic potential of novel histone deacetylase 
inhibitors, spiruchostatin A and B in cancer eradication and sensitization. 第 17 回癌治療増感研究シンポジウム；2015 Feb 
6-7；奈良. 
22)  Jawaid P, Rehman MU, Li P, Qing-Li Zhao QL, Miyamoto Y, Shimizu T, Kondo T. Platinum nano-particles protect 
X-irradiation induced apoptosis in human lymphoma U937 cells by scavenging of reactive oxygen species. 第 17 回癌治療増
感研究シンポジウム；2015 Feb 6-7；奈良. 
23)  近藤 隆．超音波誘発細胞死に与える白金ナノ粒子の影響．日本超音波医学会平成 26 年度第 4 回分子診断治療研究
会；2015 Mar 7；福岡. 
24)  近藤 隆．超音波の生体作用と治療応用－細胞死から遺伝子応答まで－．第 34 回脳神経超音波学会総会シンポジウ
ム「脳神経超音波への超音波治療応用の進歩」；2015 Jun 6；京都.  
25)  鈴木信雄，矢野幸子，大森克徳，北村敬一郎，清水宣明，西内 巧，染井正徳，関口俊男，渡辺良成，池亀美華，
近藤 隆，田渕圭章，鈴木 徹，遠藤雅人，竹内俊郎，江尻貞一，三島弘幸，嶋津 徹，関あずさ，舟橋久幸，高
垣裕子，笠原春夫，永瀬 睦，田谷敏貴，長野慎太郎，宮下知之，服部淳彦．宇宙実験を基盤にした骨疾患の治療
薬の開発．第 15 回宇宙科学シンポジウム；2015 Jun 6-7；相模原. 
26)  鈴木信雄，矢野幸子，大森克徳，北村敬一郎，清水宣明，西内 巧，染井正徳，関口俊男，渡辺良成，池亀美華，
近藤 隆，田渕圭章，鈴木 徹，遠藤雅人，竹内俊郎，江尻貞一，三島弘幸，嶋津 徹，関あずさ，舟橋久幸，高
垣裕子，笠原春夫，永瀬 睦，田谷敏貴，長野慎太郎，宮下知之，服部淳彦．魚類のウロコを用いた宇宙生物学的
研究：キンギョのウロコ及び骨疾患モデルラットの骨代謝に対するブロモメラトニンの新規作用．第 29 回宇宙環境
利用シンポジウム；2015 Jun 25-26；相模原. 
27)  内山英史，能島信行，趙 慶利，近藤 隆．大口径大気圧非平衡プラズマ発生装置の開発と性能評価．新学術領域
研究「プラズマ医療科学の創成」＋「統合的神経機能の制御を標的とした糖鎖の作動原理解明」合同公開シンポジ
ウム「新学術の最前線～プラズマと生物と医療の協奏曲～」；2015 Aug 5；名古屋. 
28)  近藤 隆．超音波と大気圧プラズマによるナノ粒子併用生物効果の比較研究．日本超音波医学会平成 27 年度第 1 回
分子診断治療研究会；2015 Aug 7；札幌. 
29)  近藤 隆．電磁波の温度非依存性効果を利用したがん治療．シンポジウム 1、ハイパーサーミアにおける基礎研究：
現状と将来への展望．日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
30)  Andocs G，Rehman MU，趙 慶利，田渕圭章，近藤 隆．浮遊 U937 細胞を用いたオンコサーミアとハイパーサー
ミアの生物効果の比較．シンポジウム 1、ハイパーサーミアにおける基礎研究：現状と将来への展望．日本ハイパ
− 60 −
ーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
31)  古澤之裕，飯泉天志，李 鵬，趙 慶利，田渕圭章，近藤 隆．温熱による DNA 損傷応答と熱耐性．日本ハイパー
サーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
32)  盛田結香，柚木達也，林 篤志，近藤 隆，田渕圭章．ヒト口腔扁平上皮がん細胞において polo-like kinase 1 の抑制
はハイパーサーミアの感受性を増感する．日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
33)  Jawaid P, Rehman MU, Zhao QL, Li P, Narita K, Katoh T, Kondo T. Histone deacetylase inhibitor Romidepsin (FK228) 
sensitizes hyperthermia induced apoptosis．日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
34)  Li P, Zhao QL, Jawaid P, Rehman MU, Sakurai H, Kondo T. TAK1inhibitor 5Z-7-oxozeaenol enhanced hyperthermia-induced 
apoptosis in Molt-4 cells. 日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
35)  Zhao QL, Rehman MU, Igarashi Y, Kondo T. Enhancement of hyperthermia-induced apoptosis by a novel antitumor antibiotics, 
BU-4664L. 日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
36)  Rehman MU. Enhancement of hyperthermia-induced apoptosis by cold atmospheric helium plasm．日本ハイパーサーミア学
会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
37)  Andocs G, Okamoto Y, Vancsik T, Kiss E, Papp E, Szasz O. Effects of the amplitude modulation of the RF signal in 
oncothermia treatment in C26 allograft tumor model. 日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
38)  Andocs G. The Oncothermia method: Special effects of the cell membrane targeted hyperthermia and its immunological 
consequences. ランチョンセミナー2．日本ハイパーサーミア学会第 32 回大会；2015 Sep 4-5；大阪. 
39)  近藤 隆，内山英史，趙 慶利，田淵圭章，竹田圭吾，石川健治，堀 勝．大気圧プラズマによる活性酸素生成と
細胞応答．第 76 回応用物理学会秋季学術講演会 S9 プラズマ医療科学の最前線；2015 Sep 13-16；名古屋．（招待講
演） 
40)  倉家尚之，田中宏昌，石川健治，中村香江，梶山広明，吉川史隆，近藤 隆，水野正明，竹田圭吾，近藤博基，関
根 誠，堀 勝．Plasma-Activated Medium (PAM)内酸窒化活性化機構．第 76 回応用物理学会秋季学術講演会；2015 
Sep 13-16；名古屋. 
41)  伊藤博子，趙 慶利，近藤 隆，上原 隆，川田秀樹，鈴木道雄，倉知正佳．抗精神病薬の抗酸化活性－細胞内外
の活性酸素消去能および放射線誘発アポトーシス抑制効果について－．第 45 回日本神経精神薬理学会・第 37 回日
本生物学的精神医学会合同年会；2015 Sep 24-26；東京. 
42)  近藤 隆．物理的治療因子の整形外科治療への応用－放射線、温熱、超音波そしてプラズマ－．第 30 回日本整形外
科学会基礎学術集会；2015 Oct 22-23；富山．（招待講演） 
43)  近藤 隆．Perspective, from classical radiation biology to radiation therapy: future application and role of nanotechnology in 
radiation therapy．ワークショップ 2 高精度放射線治療における放射線生物学の新展開．日本放射線腫瘍学会第 28 回
学術大会；2015 Nov 19-21；前橋. 
44)  田渕圭章，鈴木信雄，近藤 隆．MC3T3-E1 前骨芽細胞様細胞における低出力パルス超音波の遺伝子応答．第 14 回
日本超音波治療研究会；2015 Nov 28；高知. 
45)  近藤 隆．プラズマ照射とハイパーサーミア併用によるアポトーシスの増強．第 4 回プラズマ医療科学の創成研究
会；2015 Oct 31-Nov 1；神戸. 
46)  半本泰三，田渕圭章，近藤 隆，北村敬一郎，関口俊男，高垣裕子，服部淳彦，鈴木信雄．低出力超音波パルスの
破骨細胞に対する作用．平成 27 年度動物学会中部支部大会；2015 Nov 28-29；津. 
 
◆ その他 
1) 近藤 隆．物理的ストレスによる活性酸素の役割を考える－特に大気圧プラズマの生物・化学作用について－第 20
回医工連携ゼミ．新学術領域研究「プラズマ医療科学の創成」A03 班；2015 Mar 6；福岡. 
2) 近藤 隆．放射線の生物作用－コミック誌からの話題．放射線と環境・食の安全シンポジウム；2015 Mar 14；東京. 
3) 近藤 隆．プラズマによるゲノム生物学の確立と治療への展開．平成 26 年度第 4 回新学術領域研究「プラズマ医療
科学の創成」全体会議．2015 Mar 21-22；名古屋. 
4) 近藤 隆．物理的ストレスによる活性酸素の役割を考える－特に大気圧プラズマの生物・化学作用について－．大
阪大学大学院工学研究科アトミックデザイン研究センターセミナー；2015 Apr 23；吹田. 
5) 近藤 隆．物理的ストレスによる活性酸素の役割を考える－放射線、温熱、超音波、プラズマの治療応用基礎科学．
徳島大学大学院 STS 研究部フロンティア研究センター講演会；2015 Apr 24；徳島. 
6) 近藤 隆．富山大学公開講座 暮らしの中の放射線－放射線を学ぶ－放射線の基礎、環境中の放射線、生物作用の基
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礎；2015 Jul 8；富山. 
7) 近藤 隆．富山大学公開講座 暮らしの中の放射線－放射線を学ぶ－放射線の医療応用、放射線による癌治療；2015 
Jul 15；富山. 
8) 小川良平．富山大学公開講座 暮らしの中の放射線－放射線を学ぶ－放射線の生体影響、放射線発がん；2015 Jul 22；
富山. 
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